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Abstract
Kim Il Sung, the first leader of North Korea, and his son Kim Jong Il have played a 
leading role in the construction and development of the socialist state of North Korea. At 
the same time, the father and son have also played a leading role in constructing 
Pyongyang, North Korea’s capital. It is a planned city formed under the direct leadership 
of two of North Korea’s national leaders and has a strong political significance. But what 
does such a city as Pyongyang mean to the nation of North Korea? As a socialist nation, 
North Korea celebrated its 70th anniversary on September 9, 2018. After the end of the 
Cold War structure in the early 1990s, the Soviet Union and Eastern European countries 
have collapsed one after another, but North Korea has continued to maintain its national 
system to this day in the 21st century. One of the reasons North Korea was able to survive 
was that its central city did not collapse, unlike other Eastern European socialist countries, 
and order was maintained. In this paper, I examine Pyongyang’s peculiarities as a capital 
city in a centralized state and how it was formed, from the perspective of the relationship 
between changes in the socialist regime and city planning.
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実際の復興は、まずは 1953年の 7月 1日に朝鮮労働党中央委員会政治委員会第 157回会議で































































































































































































































































































































































階に烽火駅から赤い星駅までの 12キロが建設され、第 2段階に楽園駅から革新駅までが 1975年、















北朝鮮の路線変更が本格的に始まった 1973年の 9月の党第 5期中央委員会第 7次全員会議に






































































































（6） 韓国建築歴史学会の Journal of Architectural Historyや、国土計画の Journal of Korea Planning Association
などにおいて多くの都市平壌に関する論文が発表されている。
（7） 趙成勳（1996）、「北韓의 都市發達 硏究」『國史館論叢』第 70輯、pp.207-143。
（8） Armstrong, Charles K., Prokopljevic, Jelena. (2015) “Socialist Postmodernism. Conceptual and comparative 
analysis of recent representative architecture in Pyongyang, Astana and Ashgabat, 1989-2014.” COREA DEL 



















































（44） Armstrong,Charles K., Prokopljevic, Jelena. (2015) pp.210-231.
（45） 平岩俊二（2013）、『北朝鮮は何を考えているのか―金体制の論理を読み解く』NHK出版、pp.61-64。










なった毛沢東が権力の回復を目的に展開した政治闘争。期間は 1966年から 1976年の約 10年間。
（53） 徐（1996）、pp.105-106。












（64） 文浩一（2015）、「人口と都市」『アジ研・トレンド』No.235，pp.32-35。によると 1953年の都市人口が 150
万人から 1970年には 790万人に増え、都市増加率が 17.7％から 54.2％までに増大した。2008年の都市人
口が 1,415万人で都市増加率が 61％から考えると 1970年代前の増加率が極めて高かったことが分かる。
（65） 金正日（2003）、pp.216-217。
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